











CONSIDERATION OF PARTIAL REFLECTIVE PLATE 
 
小林 祐介 





This paper presents the verification of an equation on a partial reflective plate (PRP). Approximate ray theory 
is applied to the PRP. First, a reflection phase of the EBG reflector is shown. Second, the PRP is placed between 
the EBG reflector and an antenna. A situation where reflected and transmitted waves are repeated infinitely for 
an incident wave is formulated. 















 図 1 に EBG 反射板の構造及び座標系を示す．設計周波











図 1 EBG 反射板の構造 
 
 図 2 に反射位相の周波数特性を示す．設計周波数 6 GHz
において，x 方向の偏波及び y 方向の偏波の反射位相のう











図 2 反射位相の周波数特性 
 
３．PRP特性 
 次に，EBG 反射板とアンテナの間に PRP を配置する．









図 3 PRP 装荷 EBG 反射板の構造 
 
PRP と EBG 反射板の 2 層から構成されるシステムに，
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但し， E0は n = 0 時の反射電界，E1は n = 1 時の反射電界









界 Ein = 1 とする． 




















                  (5) 
 
ここで，は PRP の反射位相，は PRP の透過位相，h
は PRP と EBG 反射板間の位相変化量を表している．但し， 
 













































e0                    (9) 
式(1)に式(2)を代入し，両辺に  r1 を掛ける． 
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